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R E S U M O




+RPHP p VHPSUH XPD FRQVWDQWH$ DUTXLWHWXUD FRPR XPD DWLYLGDGH DUWtVWLFD H
TXHVHPDQLIHVWDGLDULDPHQWHQDYLGDGR+RPHPGHYHVHUSHQVDGDSDUDDMXGiOR
D FRQTXLVWDU HVVD KDUPRQLD&RQWXGR HVVDPHVPD YHUWHQWH DUWtVWLFD WHP OHYDGR
D DUTXLWHWXUD D FULDU HVSDoRV TXH GHVDÀDP R KRPHP D JUDYLGDGH H TXH FULDP










OLWHUDOPHQWH TXH D DUTXLWHWXUD HUD´)UR]HQ0XVLFµ $FUHGLWDYDP TXH GDPHVPD
IRUPD TXH D P~VLFD HUD ERQLWD DR RXYLGR VHULD ERQLWD DR ROKDU OHYDQGRRV D
GHVFREULUSURSRUo}HVPDWHPiWLFDVDSDUWLUGDHVFDODPXVLFDOJUHJD(VVDVPHVPDV
SURSRUo}HVPXVLFDLVTXHGHVFREULUDPIRUDPEDVHFULDWLYDSDUDDDUTXLWHWXUDFRPR























Sobre os estiradores vi por vezes coisas mal feitas, desagradáveis. Diziam-me: 
“Foi feito com o Modulor.” E eu respondia: “Então tanto pior para o Modulor! 
$SDJXHPLVVR$FKDPTXHR0RGXORUpXPDMXVWLÀFDomRSDUDRVGHVDMHLWDGRV
e os desatentos? Se o Modulor vos conduzir a horrores, livrem-se dele! Os 
vossos olhos são os vossos juízes, os únicos que devem reconhecer. (...) O 
0RGXORUIRUQHFHDSHQDVDFRPRGLGDGHTXHSRGHUHVXOWDUGDXWLOL]DomR













0DQ·V OLIH$V D VWXGHQWRI´)DFXOGDGHGH$UTXLWHWXUDGD8QLYHUVLGDGHGR3RUWRµ


















 ,Q WKLV VHQVH WKHSXUSRVHRIP\ZRUN EHFDPH WRXQGHUVWDQG DQGEULQJ










V\VWHP FDQ EH DZD\LQVWUXPHQWZLWKLQ VHYHUDO RWKHU SRVVLEOHPHWKRGV IRU WKH




Over the drafting tables I have seen wrong things being done, unpleasant. 
They would tell me: “It has been done with the Modulor”. Which I answered: 
“Too bad for the Modulor! Erase that. Do you think that the Modulor is a 
good enough excuse for the clumsy and distracted? If the Modulor would 
take you to horrors, get rid of it! Your eyes are your judges, the only ones that 
should recognize. (…) The Modulor (…) only provides the convenience that 



































C R O N O L O G I A
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I N T R O D U Ç Ã O
 &RP R GHVSHUWDU GD FRQVFLrQFLD KXPDQD R +RPHP FRPSUHHQGHX TXH
















ditos esquemas geométricos matizando formas curvilíneas e rectângulares. 
6HJXQGR *LHGLRQ FRPHoDP D VXUJLU DV SULPHLUDV IRUPDV UHFWLOtQHDV QDV
FRQVWUXo}HVSUpKLVWyULFDVGDVFDVDVFROPHLDVGHFkPDUDODUJD3URYDYHOPHQWH























GHVWDV FLYLOL]Do}HV FULDUDP DV VXDV SLUkPLGHV WHPSORV H FkPDUDV VHSXOFUDLV FRP
IRUPDVULJLGDPHQWHJHRPpWULFDV6HUiTXHXPDFLYLOL]DomRFRPRDGR(JLWRSRGHULD











 $SHVDU GH DOJXQV IHLWRV HP FLYLOL]Do}HV DQWHULRUHV j *UpFLD H GH HVWDV








y compleja, en civilizaciones urbanas basadas en una jerarquía organizada. 
/DGLUHFFLyQHVSLULWXDOHVWDEDHQPDQRVGHORVVDFHUGRWHV(UDQHOORVTXLHQHV
regulabam ritos y ceremonias, y los edifícios sagrados debiam ajustarse a las 






R A Z Õ E S  M U S I C A I S
Pitágoras e a Escola de Atenas
“There is geometry in the humming of the strings... 
... there is music in the spacing of the spheres.” 
(Pitágoras_ CALTER, 2008, p.2)
[22]
 Na Grécia Antiga, a Escola de Atenas revelou-se um dos mais importantes 
acontecimentos da história, pois revolucionaram séculos com as suas teorias em 
LQ~PHUDViUHDVFRPRD)LORVRÀDD0DWHPiWLFDD*HRPHWULDD0~VLFDD$VWURQRPLD
HQWUHRXWUDV&RPRVVHXVIHLWRVLQÁXHQFLDUDPPXLWDVWHRULDVFRQWHPSRUkQHDVTXH
se fundamentam em discípulos da Escola de Atenas. Platão e Pitágoras são duas 
GDVSULQFLSDLVÀJXUDVGHVWD(VFRODHTXH WHUmRXPSDSHO IXQGDPHQWDOQR WHPDD
desenvolver neste trabalho. 
 Pitágoras, fundador da Geometria teórica, marcou a história com uma 









Quando um corpo origem 
VRQRUD HVWi HP YLEUDomR
vibra no seu todo, emitindo o 
som fundamental; mas vibram 
também, simultaneamente, 
partes simples da sua 
H[WHQVmRDPHWDGHXPWHUoR
..., um décimo, etc. - partes 
HVWDV TXH EDVWDP FRPR
vibrador autónomo e de 
FXMDV YLEUDo}HV UHVXOWDP RV





por ter somente uma caixa 
GHUHVVRQkQFLDHXPDFRUGD
$FRUGDTXDQGRSUHVVLRQDGD
em diferentes pontos e 
percutida imite os diferentes 
sons necessários para a 
FULDomRGHP~VLFD
,0*




 &RP D GHVFREHUWD GH TXH DV GLIHUHQoDV GH VRQV HVWDYDP UHODFLRQDGDV
com o seu comprimento ou tamanho, as buscas de Pitágoras por uma resposta 














H SDUWLFXODUHV DWULEXWRV UHODFLRQDGRV FRP VHJPHQWRV GR8QLYHUVR$ULVWyWHOHV p
SURYDYHOPHQWHDSULQFLSDOIRQWHGHLQIRUPDomRVREUHDUHODomRTXHRV3LWDJyULFRV






SRQWRV FRQVWLWXLU XPTXDGUDGRRXXP WULkQJXOR  6HJXLGDPHQWH HVWmRGHVFULWRV
DOJXQVDWULEXWRVTXHRV3LWDJyULFRVGHUDPDRVQ~PHURV
“the numbers by means of which the agreement of sounds affects our ears 
with delight, are the very same which please our eyes and minds” 
“ The Pythagoreans did not recognize all the numbers we use today; they 
recognized only the positive whole numbers. Zero, negative numbers, and 
irrational numbers didn’t exist in their system.” 
1Ó0(52
75,$1*8/$5
8P Q~PHUR WULDQJXODU p
XP Q~PHUR FXMD TXDQWLGDGH
SRVVLELOLWD D FRQVWUXomR GH
XP WULkQJXOR HTXLOiWHUR




8P Q~PHUR TXDGUDGR p
XP Q~PHUR FXMD TXDQWLGDGH











hoje para os intervalos 
PXVLFDLV GH TXDUWD TXLQWD
H RLWDYD 2V UHVWDQWHV
intervalos são denominados 
de maiores e menores.
 Monad.3RQWR2Q~PHURXPpDIRQWHGHWRGRVRVQ~PHURVe




3. Triad. Plano. Pela virtualidade do Triad, unidade e diversidade 
GRTXDOVmRFRPSRVWRVUHWRUQDPjKDPRQLD7UrVpRSULPHLURQ~PHUR
impar e masculino.
 Tetrad. 6yOLGR e R SULPHLUR TXDGUDGR IHPLQLQR 5HSUHVHQWD
D MXVWLoD p FRHVR H TXDGUDGR4XDWUR p R Q~PHUR GR TXDGUDGR RV
HOHPHQWRVGDVHVWDo}HVGDVIDVHVGRKRPHPGDVIDVHVOXQDUHVHGDV
virtudes.
5. Pentad. Este é um número masculino baseado num casamento 
entre o primeiro número feminino e o primeiro número masculino 
SRUDGLomR(VWHpRQ~PHURTXHUHSUHVHQWDRQ~PHURGHGHGRVGDV













Q~PHURHOH´ UHSURGX]VHµDHOHSUySULRH[[ H 





CALTER, 2008, p.5 (traduzido)
 2Q~PHURWLQKDXPDHVSHFLDO LPSRUWkQFLDSDUDRV3LWDJyULFRVQmRVy
























Pitágoras na “Escola de 




























 $ GHVFREHUWD GDV UD]}HV PXVLFDLV IRL PDUFDQWH SDUD D FRQFHSomR GH
SURSRUo}HVLGHDLVTXHUHYROXFLRQDUDPWDQWRDKLVWyULDGDP~VLFDFRPRGDDUTXLWHWXUD
e das artes plásticas. Foi fundamental, durante muito tempo, o seguimento das 





   







intervalos da escala musical 
grega





















 ­ PpGLD JHRPpWULFD FRUUHVSRQGHQWH R LQWHUYDOR GH RLWDYD  6H
FRQVLGHUDUPRVTXHDUHODomRQXPpULFDGDHVFDODPXVLFDOJUHJDpXPDRLWDYD
HQWmRFRPSUHHQGHPRVTXHDVXDUHODomRpRGREUR$VVLPSRGHPRVGHÀQLUTXH
VHQGRD HE DVXDHTXDomRPDWHPiWLFDSDVVDSRUE D&RQKHFHQGRHQWmR
D UHODomR QXPpULFD GD SURJUHVVmR JHRPpWULFD RX GH RLWDYDV HVWD UHVXOWD QXPD
VHTXrQFLDGHVWHJpQHUR








R DXJH H DUTXLWHWRV HVFXOWRUHV H SLQWRUHV XWLOL]DUDP HVWDV WHRULDV SDUD PDUFDU








QHVWD DOWXUD H[LVWHP DOJXQV HP HVWDGR GH UXtQD H TXH VRIUHUDP DOWHUDo}HV
([LVWHP DOJXQV H[HPSODUHV TXH VHPDQWLYHUDP LQWDFWRV JUDoDV j UHODomR FRP DV
UD]}HVPXVLFDLVLQHUHQWHQRVVHXVGHVHQKRVFRQVWUXWLYRVRTXHOKHFRQIHUHPXP
grande valor histórico. No seguimento do trabalho vamos aprofundar os nossos 
FRQKHFLPHQWRVVREUHDVUD]}HVHDQDOLVDUDOJXPDVREUDVFRQVWUXLGDV









(Kappraff _CALTER, 2008, p.26)
Da Grécia Antiga ao Renascimento
[30]
  2V JUHJRV H[SORUDUDP WHRULFDPHQWH LPHQVDV iUHDV FLHQWtÀFDV PDV QmR
H[LVWHPPXLWDVYHULÀFDo}HVSUiWLFDV SHORPHQRVTXHVHFRQKHoDPGDVPHVPDV
WHRULDVSDUDDVXDFRPSURYDomR&RQWXGRFRPRDVWHRULDV3LWDJyULFDVVHUHYHODUDP
FRHVDV SHUGXUDUDP DR ORQJR GRV VpFXORV9LWUXYLXV HQJHQKHLUR H DUTXLWHWR GR
SULPHLURLPSHUDGRUURPDQR$XJXVWXVYHLRDSUHVHUYDUDVWUDGLo}HVFOiVVLFDVGRV
JUHJRV QR GHVHQKR GD DUTXLWHWXUD URPDQD1R SULPHLUR WUDWDGR GH$UTXLWHWXUD
escrito e ilustrado por ele, De Architectura tenta cobrir todos os aspectos relacionados 
FRPDIXQomRGRDUTXLWHWR(VWHWUDWDGRFRPSRVWRSRUYROXPHVXWLOL]DRVJUHJRV
FRPRSULQFLSDOUHIHUrQFLDHIDODGH3LWiJRUDVH3ODWmRSHODVDEHGRULDHVDJH]DGRV
mesmos. Em De Architectura, existe um excerto intitulado de “Honras atribuídas aos 
6iELRVµTXHGL]
 2V 5RPDQRV PHVPR WHQGR LGHRORJLDV GLYHUJHQWHV GD FXOWXUD JUHJD
À]HUDP GRV HQVLQDPHQWRV JUHJRV EDVH GDV VXDV FRQYLFo}HV H DSOLFDUDP RV VHXV
FRQKHFLPHQWRVQDVVXDVSODQLÀFDo}HVXUEDQDVHPHVPRQDVVXDVHGLÀFDo}HV$VVXDV
DSOLFDo}HVDVVHQWDYDPPXLWRQRTXDGUDGRHPUHFWkQJXORVFRPEDVHQRTXDGUDGR
RX VHMD R UHWkQJXOR¥ D GLDJRQDO GRTXDGUDGR HR TXH.DSSUDII GHVLJQRXGH




TXDGURVHJXLQWHGHVFULWRQROLYURSquaring the Circle de Paul Carter faz um apanhado 
UiSLGRHH[SOLFDWLYRGDXWLOL]DomRGHVWDVJHRPHWULDVQDVKDELWDo}HVGH3RPSHLDH
Herculano.
“Que utilidade tem para os homens o facto de Milão de Crotona ter sido 
invencível nos jogos ou que outros tenham do mesmo modo sido vencedores, 
a não ser o de serem famosos entre os seus concidadãos enquanto viveram? 
Todavia, os ensinamentos de Pitágoras, Demócrito, Platão, Aristóteles e 
RXWURVViELRVSURGX]HPIUXWRVVHPSUHIUHVFRVHÁRUHVFHQWHVFRPHVWXGR
quotidiano e contínua procura, não só pelos seus concidadãos como também 
por toda a Humanidade. Graças a eles, todos os que desde ternos anos se 
saciam com esta abundância de doutrinas revelam a maior sensibilidade 
pelo conhecimento, legislam para os cidadãos as regras da Humanidade, 






Tabela para casos de estudo 


































































TXHU SHOD FRQFHSomR GDV LQIUDHVWUXWXUDV TXHU SHOD QDWXUH]D PRQXPHQWDO GRV
HGLItFLRV TXH QRV GHL[DUDP 8P GRV HGLItFLRV PDLV PDUFDQWHV FRQVWUXtGR SRU
Romanos é, sem dúvida, o Pantheon de Roma. Este edifício sustenta ainda hoje, o 
TXH IRLDPDLRUF~SXODGHWRGDD(XURSD2FLGHQWDO(VWHWtWXORVy IRLVXEVWLWXtGR
FHQWHQDVGHDQRVPDLVWDUGHHPTXDQGR%UXQHOOHVFKLFRQVWUXLXDF~SXODGD





destacou como uma das geometrias mais usadas pelos Romanos.  Além do mais 
SHUFHEHVHTXHRTXDGUDGRTXHRFRPS}HpDHVWUXWXUDSDUDRFLUFXORTXHGHVHQKD




Planta do Pantheon de Roma 
,0*
Corte do Pantheon de 
Roma
 $SHVDUGHRVURPDQRVWHUHPHPFRQVLGHUDomRRVFRQFHLWRVGHPDWHPiWLFD







igrejas medievais foram construídas segundo a base geométrica do ad triangulum e 

























FRP&ULVWR FUXFLÀFDGR$V UHODo}HV GR FRUSR KXPDQR j DUTXLWHWXUD HUDP XPD
FRQVWDQWH2FRUSRKXPDQRHUDXP LGHDOGHSURSRUo}HVHD~QLFDEDVHPpWULFD
XWLOL]DGD SDOPR EUDoDV SROHJDGDV -i RV JUHJRV IDODYDP GHVWD UHODomR PDV D
UHIHUrQFLDPDLVFRQKHFLGDIRLQRVGHL[DGDQRDe Architectura:  o conhecido “homem 
GH9LWU~YLRµ([LVWHPYiULDVUHSUHVHQWDo}HVGRPHVPRLQFOXLQGRDIDPRVDYHUVmRGH
Leonardo da Vinci. 
 
 
 )UDQFHVFR GL *LRUJLR 0DUWLQL SLQWRU DUTXLWHWR H HQJHQKHLUR GH PXLWRV
HQJHQKRVHIRUWLÀFDo}HVPLOLWDUHVGHVYHQGDQRVHX“Trattato di Architettura, Ingegneria 
e arte militare”H[FHOHQWHVGHVHQKRVTXHUHWUDWDPDUHSUHVHQWDomRGRFRUSR
KXPDQRPDVQHVWHVVHXVGHVHQKRVH[LVWHXPDUHODomRGLUHWDHQWUHRFRUSRHRV
vários elementos do edifício.













do “Homem de Vitruvio”




No  seu primeiro tratado De Musica, GHÀQHDP~VLFDFRPRD´ FLHQFLDGHODEXHQD
modulación”  1HVWH WUDWDGR 6DQWR$JRVWLQKR GHIHQGH TXH RV Q~PHURV H DV
SURSRUo}HV HQFRQWUDGDV QDP~VLFD VmR FRQVLGHUDGRV VLPERORV VRQRURV FRP RV
TXDLVR&ULDGRUFRQFHEHXR8QLYHUVR$VVXDVWHRULDVDSHVDUGHJUDQGHLQÁXrQFLD
FULVWmHGDVVXDVFRQRWDo}HVFRQVWDQWHVFRP'HXV&ULDGRUVmRIUXWRGDVWHRULDV
Pitagóricas e dos escritos de Platão em Timaeus, RQGHGHVFUHYHXP8QLYHUVRFULDGR
DSDUWLUGHUD]}HVPXVLFDLV
 %RpFLR F GLVFtSXOR GH 6DQWR $JRVWLQKR IRL FRQVLGHUDGR SRU
6LPVRQXPDGDVPDLRUHVDXWRULGDGHVPDWHPiWLFDVSDUDD(VFRODGH&KDUWUHVHQD
,GDGH0pGLDHPJHUDO$VSULPHLUDVREUDVGH%RpFLRGHVFUHYLDPDVTXDWURSULQFLSDLV










do tratado de Francesco di 
*LRUJLR
6,0621S
“Los principios de la buena modulación musical y de su apreciación que 
San Augustín estableció em De Musica son principios matemáticos, y por lo 
tanto, de la misma manera que la música, se aplican también, en su opinión 
al menos, a las artes visuales.” 
6,0621S
 A “música mundana ou cósmica”, estava relacionada com a música dos 
astros e a harmonia das esferas celestes. Esta categoria está sem dúvida relacionada 
com “a música das esferas” WHRULDGHIHQGLGDSRU3ODWmRTXHGHVFUHYHDVGLVWkQFLDV
HQWUHRVSODQHWDVFRPRFRQWHQGRUD]}HVPXVLFDLVHRPRYLPHQWRGDVVXDVURWDo}HV
produzindo um som belo e harmonioso. A “música humana” pressupunha uma 
LQWURVSHomR LQWHOHFWXDO XPSULQFtSLR XQLÀFDGRUGR FRUSRH GD DOPDGR+RPHP
DVVLPFRPRDVSDUWHVGRVHXFRUSR-iD´P~VLFDLQWUXPHQWDOµUHIHUHVHjP~VLFD
como a reconhecemos, música tocada e cantada pelo Homem.
 %RpFLR H[HUFHX XPD HQRUPH LQÁXrQFLD QHVWH WHPSR $SHVDU GH DV





EDVH JHRPpWULFD FDWHGUDLV FRPRDGH0LOmR&KDUWUHV5HLPV$PLHQVH&ROyQLD
8PGRVFDVRVPHGLHYDLVPDLVEHPGRFXPHQWDGRVpD ,JUHMDGH6DQ3HWURQLRHP
%RORQKD GHYLGR D XPD WHQWDWLYD GH UHGXomR HP DOWXUD GD LJUHMD 8P DUTXLWHWR






“Sin el principado del número, como lo denomina San Agustín, el universo 
regresaría al caos. Tomando el fragmento bíblico que dice “has ordenado 
todas las cosas en medida, número y peso”.” 
,0*
'HXV&ULDGRUGR8QLYHUVR
6LPVRQ GiQRV WDPEpP FRPR UHIHUrQFLD D $EDGLD URPkQLFD GH 6 0LJXHO GH
+LOGHVKHLPGR VpFXOR;,, (VWD DEDGLDpXPFDVR UHSUHVHQWDWLYRGDXWLOL]DomRGH
FRQVLGHUDo}HV PDWHPiWLFDV PDV p UHIHUHQFLDGR SRU 6LPVRQ SHOD H[LVWrQFLD GH
HVFULWRVGH%RpFLRVREUHHVVHPHVPRIDFWR1DSODQWDHQRDOoDGRSULQFLSDOVmR
QRVUHYHODGDVDVSURSRUo}HVWLGDVHPFRQWDHWRUQDQGRLPHGLDWDPHQWH




utiliza as teorias Pitagórico-platónicas de forma exaustiva e revolucionária. Apesar 
GR UHFXUVR JHRPpWULFR QD pSRFD 0HGLHYDO´ GXUDQWH OD ODUJD KLVWyULD GHO DUWH
europeo se utilizaron dos clases de proporciones, ambas derivadas del mundo de las 
LGHDVSLWDJyULFRSODWyQLFDV\TXHOD(GDG0HGLDIDYRUHFLyODJHRPHWUtDSLWDJyULFR
SODWyQLFD PLHQWUDV TXH HO 5HQDVFLPLHQWR \ ORV SHUtRGRV FOiVVLFRV SUHÀULHURQ OD
faceta numérica, es decir, aritmética de esa tradición”  
 “La teoria de las medidas y la creencia en la belleza de las proporciones 
“musicales” había pasado a primer plano y exprementó una notable revitalización 
en la época de Renascimento” GHFODUDQGRVH R DXJH GD XWLOL]DomR GDV WHRULDV
SLWDJyULFRSODWyQLFDV2V DUTXLWHWRV GHVWD pSRFD TXH HVWXGDYDP RV GRFXPHQWRV
GLVSRQtYHLV HVFUHYHUDP YiULRV WUDWDGRV GH DUTXLWHWXUD FRP EDVH QRV PHVPRV




,QFOXVLYp:LWWNRZHU UHIHUHVH j DUTXLWHWXUD 5HQDVFHQWLVWD  FRPR ´DUFKLWHFWXUH




 4XDOTXHU DUTXLWHWR5HQDVFHQWLVWDGHYLDSRVVXLURV FRQKHFLPHQWRV VREUH









 2 5HQDVFLPHQWR GHL[RXQRV LQ~PHURV H[HPSORV H[WUDRUGLQiULRV
IXQGDPHQWDOPHQWH HP ,WiOLD TXH SRGHULDP VHU GH FRQVLGHUDU QHVWH WUDEDOKR
&RQWXGR HQWUH REUDV FRPR D F~SXOD GD &DWHGUDO GH )ORUHQoD GH %UXQHOOHVFKL
FXMDV SURSRUo}HV VHUYLUDP LQFOXVLYp QD FRPSRVLomR GD SHoDPXVLFDO SDUD D VXD
LQDXJXUDomR H D LPHQVLGmR GH YLOODV TXH 3DOODGLR SURMHFWRX IRUDP FRQVLGHUDGRV
VLPSOHVPHQWH GRLV H[HPSORV SDUD HVWXGDU (VWD HVFROKD GHYHXVH VREUHWXGR j




“Beauty is thus, according to Alberti, a harmony inherent in the building, a 
harmony which, as he subsequently explains, does not result from personal 
fancy, but from objective reasoning. Its chief characteristic is the classical 
idea of maintaining a uniform system of proportion throughout all parts of 










S. Francesco della Vigna
 $,JUHMDGH6DQ)UDQFHVFRGHOOD9LJQDHP9HQH]DGDWDGDGHIRLHUJXLGD
QR OXJDU GDV YLQKDV GRV IUDQFLVFDQRV TXH Dt WLQKDPXP FRQYHQWR GHVGH $
LJUHMDDWXDO IRLSURMHWDGDSRU -DFRSR6DQVRYLQRDUTXLWHWR5HQDVFHQWLVWDTXHFRP
a ajuda de Francesco Giorgi (monge local), aplicaram a Kaballah 0XVLFDO RX DV
FRQVRQkQFLDVPXVLFDLV3LWDJyULFDVSDUDTXH´ HODUHÁHWLVVHLQWHLUDPHQWHDKDUPRQLD





(32 HQTXDQWR DV FDSHODV ODWHULDV VmR GH ´SDVVRVµ GH ODUJXUD$V FRQVRQkQFLDV
musicais estão presentes e fazem-se entender em cada parede erguida. A nave com 
XPD SURSRUomR GH  p UHODFLRQDGD HP WHUPRVPXVLFDLV FRPR GLDSDVRQ H R
GLDSHQWHRXVHMDDHD(VWDSURSRUomRVypYiOLGDFRQVLGHUDQGRDSURJUHVVmRGH
HPTXH  RLWDYDH  TXLQWD2VHVTXHPDVVHJXLQWHV
UHSUHVHQWDGRV ,0* DMXGDP D YLVXDOL]DU PHOKRU DOJXPDV GDV FRQVRQkQFLDV
PXVLFDLVTXHDSODQWDFRQWHP
 2V  Q~PHURV PDUFDGRV HP SODQWD  VXJHUHP XPD SURJUHVVmR
SHUIHLWDSRUPXOWLSOLFDomRGRSUySULRQ~PHUR(VWDSURJUHVVmRÀFRXDVVLQDODGD
por Platão, em Timaeus, no desenvolver das teorias Pitagóricas. Como acreditavam 
TXHDKDUPRQLDGR8QLYHUVRHVWDYDFRQWLGRHPGHWHUPLQDGRVQ~PHURVHQFRQWURX








2 WUrV p XQLYHUVDOPHQWH
um número fundamental. 
Exprime uma ordem 
intelectual, em Deus, no 






2  GL]HP RV &KLQHVHV
é um número perfeito, a 
expressão da totalidade, 
da conclusão: nada lhe 
SRGH VHU DFUHVFHQWDGR e R
DFDEDPHQWRGDPDQLIHVWDomR
R +RPHP ÀOKR GR &pX H




Diagrama de F. Giorgi em




Encontra-se fundamentalmente nas capelas laterais.
Rectângulo 2:3
Encontra-se na zona do altar e marca a zona do transepto.
Rectângulo 3:5 




















(QWUH DV YiULDV SUpH[LVWrQFLDV JyWLFDV p GH DVVLQDODU DV WXPEDV ODWHUDLV FRP RV
VHXVDUFRVHPRJLYDHD MDQHODUHGRQGDRXURViFHDTXHVHID]LDDÀUPDUHPWRGR
o conjunto e era um ponto de luz necessário para o interior da igreja. Contudo, 
















“Proportions recommended by Alberti are the simple relations of 1:1, 1:2, 






















N Ú M E R O  D E  O U R O


























GH] kQJXORV $ VLPERORJLD
pPXOWLSOD PDV HVWi VHPSUH
EDVHDGD QR Q~PHUR 
TXH H[SULPH D XQLmR GRV
GHVLJXDLV$HVWHWtWXORpXP




H R  TXH FRUUHVSRQGH DR
SULQFtSLRIHPLQLQR6LPEROL]D
HQWmR R DQGUyJLQR 6HUYH
GH VLQDO GH UHFRQKHFLPHQWR
SDUD RV PHPEURV GH XPD
PHVPD VRFLHGDGH SRU
H[HPSOR QD DQWLJXLGDGH
HQWUH RV SLWDJyULFRV LQWHJUD












 $ (VWUHOD GH  SRQWDV LQVHULGD QXPD FLUFXQIHUrQFLD p PXLWDV YH]HV
UHSUHVHQWDGRFRPDÀJXUDGHXP+RPHPFRPDFDEHoDHRVPHPEURVHPFDGD
SRQWDGDHVWUHOD(VWDHVWUHODVLPEROL]DYDSDUDRV*UHJRVR+RPHPR0LFURFRVPRV







































































DERUGDJHPPDLV JHRPpWULFD HPDWHPiWLFD GRV WHUPRV2 Q~PHURɌ GHFODUDGR













GR3KLRXGRQ~PHURGHRXUR $SHVDUGH VHUXPQ~PHUR LUUDFLRQDO pSRVVtYHO
UHFRQKHFHOR IDFLOPHQWH QD FRQVWUXomR GR UHFWkQJXOR GH RXUR (VWH UHFWkQJXOR
p FRQKHFLGR SRU WHU XPD UHODomR GH Ɍ H SHOD VXD FRQVWUXomR JHRPpWULFD
FRQVHJXLPRVWLUDUDVFRQFOXV}HVVREUHRYDORUGRQ~PHURGHRXUR
“The golden ratio divides a whole so that the smaller part is to larger as the 





























“A certain man had one pair of rabbits in a certain enclosed place, and one 
wishes to know how many are created from the pair in one year when it is 
the nature of them in a single month to bear another pair, and in the second 














 'HSRLV GHVWD GHVFREHUWD IRUDP IHLWRV LPHQVRV HVWXGRV GD UHODomR GR
Q~PHURGHRXURFRPDVpULH$VHTXrQFLDGH)LERQDFFLIRLGHWHFWDGDQD1DWXUH]D













 &RQWXGR DVSURSRUo}HV iXUHDVQD1DWXUH]DQmR VH OLPLWDPj HVSLUDO GH
RXUR2 Q~PHUR GH RXUR DSDUHFHQRV QD1DWXUH]D VHJXQGR LPHQVDV IRUPDV2









































HGH LQYHVWLJDU VREUHHVWH VHXSUREOHPDGHQDWXUH]D JHRPpWULFD&RPRHUDXP
DXWRGLGDWDHIXJLXDRHQVLQRRÀFLDOGHVFRQKHFLDDVUHJUDVFDQyQLFDVHRVSULQFtSLRV















“A música é tempo e espaço, tal como a arquitectura. A música e a 
arquitectura dependem da medida.” 
“Foi então que a família de Bach, e, particularmente, o próprio Johann Se-
bastian, criou uma nova notação musical:  “a gama temperada”, uma 
nova e aperfeiçoada ferramenta, que oferece à composição musical, de aí 
em diante, um forte impulso. Esta ferramenta tem sido usada desde há três 
séculos, e provou que é capaz de expressar a maior subtileza do espírito: o 

















/H &RUEXVLHU QR GHVHQURODU GDV FRQYHUVDV VREUH D LQYHVWLJDomR D H[SULPLU R
VHJXLQWH
Debussy ou Stravinski, de Satie ou Ravel, ou o dos compositores atonais dos 
nossos dias.” 
“Será que se sabe que, no que diz respeito ao âmbito visual – as medidas - , 
DVQRVVDVFLYLOL]Do}HVDLQGDQmRFKHJDUDPDRSDWDPDUDWLQJLGRSHODP~VLFD"
Até agora, nada do que foi feito, construído, distribuído em comprimentos, 
ODUJXUDVRXYROXPHVEHQHÀFLRXGHXPDPHGLGDHTXLYDOHQWHDTXHODGHTXH
a música dispõe – um ferramenta de trabalho ao serviço do pensamento 
musical.”
“A natureza é matemática; as obras-primas da arte estão em consonância 
com a natureza, exprimem as suas leis e servem-se delas. Portanto, a obra 
de arte é matemática, e o erudito pode aplicar-lhe o implacável raciocínio 
das fórmulas perfeitas. (...) Se o Professor me pedisse para inscrever 
um ornamento num objecto dessa natureza, eu, como artista plástico, 
encontraria essa disposição ornamental no meu caminho, pois faz parte 
das inevitabilidades da ornamentação; faz parte de uma pequena série de 
conjuntos de soluções cuja chave é a própria Geometria, condicionada pelo 
espírito geómetra que existe no ser humano, tal como constitui a própria lei 
da natureza.”
/·(635,71289($8
5HYLVWD IUDQFHVD FULDGD HP
 SDUD D SXEOLFDomR GH
DUWLJRV WHyULFRV VREUH DUWH
H DUTXLWHWXUD 2 2EMHFWLYR
GDUHYLVWDHUDDGHHVWLPXODU
D UHPRYDomR GD DUWH H GD
DUTXLWHWXUDFRPXP´ HVStULWR
QRYRµ QRPH GD UHYLVWD
XPD YH] TXH QR ÀQDO GD 
*XHUUD 0XQGLDO VH WRUQDULD
QHFHVViULRDFULDomRGHQRYDV
LQWUDHVWUXWXUDV )RL IXQGDGD
H GLULJLGD LQLFLDOPHQWH SRU










FULDGR SHOR +RPHP SDUD OKH SURSRUFLRQDU XPD FRPSUHHQVmR GH WXGR HP VHX











standardização 6HQVtYHO D HVWDV DOWHUDo}HV HVWUXWXUDQWHV QD VRFLHGDGH GHVVHV
GLDV /H &RUEXVLHU WHQWD GHVHQYROYHU XP LQVWUXPHQWR GH WUDEDOKR GHPHGLo}HV
OLQHDUHVVHPHOKDQWHjHVFULWDPXVLFDOTXHOKHSURSRUFLRQHUHJUDVHPHGLGDVSDUD
PDLV IDFLOPHQWH WRPDU GHFLV}HV H TXH OKH SHUPLWD DWHQGHU D XPDPXOWLSOLFLGDGH
GHWUDEDOKRVTXH OKHHUDPSURSRVWRV6XUJLXDVVLPXPDGDVPDLRUHVFULDo}HVGD





“(...) abrimo-la, entramos, estamos noutro lugar, o lugar dos deuses, onde se 
encontram as chaves dos grandes sistemas. Estas portas são as portas dos 
milagres. Tendo passado por uma, já não é o ser humano quem actua: é o 
universo que este aqui toca num ponto qualquer.” 
“(...) a primeira locomotiva instaurou a velocidade mecânica, num prelúdio 
à destruição de costumes, realidades e necessidades, e, consequentemente, 
dos meios que estavam ajustados à velocidade de deslocação possível até 
então – a caminhada a pé, que marcou a cadência das acções, decretou 
necessidades, estabeleceu meios, criou usos.” 
´02'8/25µ
$ SDODYUD ´0RGXORUµ IRL
FULDGDSHODFRQWUDomRGHGXDV
SDODYUDV IUDQFHVDV ´PRGXOHµ
H ´RUµ TXH HP SRUWXJXrV
VLJQLÀFDP´ PyGXORµH´ RXURµ



















UHIHUrQFLDV DR UHWkQJXOR GH RXUR e SRVVLYHO REVHUYDU QHVVD FRPSRVLomR XP
UHWkQJXORGHGXSORTXDGUDGRHRUHWkQJXORGHRXUR WHQGRWDPEpPLQVHULGRXP
WHUFHLURTXDGUDGRLQVWDODGRQRLQWHULRUGRVRXWURVTXHpR´OXJDUGRângulo 

















H UHYHOD FRPRPRVWUD D LPDJHPQ~PHURXPDVpULHGH WULkQJXORV UHWkQJXORV
FRQÀUPDQGRDVVLPRSULQFtSLRGDVpULHGHFUHVFHQWHɌHDVpULHGH)LERQDFFL













“Os números do Modulor são medidas.(...) Essas medidas, além do mais, 



















 2XWUD GDV SHUVRQDOLGDGHV TXH /H &RUEXVLHU FRQVXOWRX IRL 0RXJHRW R
IXQGDGRU GR &2( &RPLWp GH2UJDQL]DomR (FRQyPLFD HP 3DULV TXH HVWDYD D
LQVWDODU XPD VXFXUVDO QRV (8$ GHVWLQDGD j RUJDQL]DomR GDV IiEULFDV 'HSRLV GH












“Passei o dia inteiro a fazer cálculos com o Modulor; sabe que, entre a medida 
mais pequena tida em consideração hoje em dia – os quinze milésimos 
de milímetro – e o perímetro da Terra, o Modulor conta com apenas 270 
LQWHUYDORV"eLQWHUHVVDQWH20RGXORUGHYHVHUDSOLFDGRjPHFkQLFDGD
mesma maneira que à arquitectura. De facto, uma máquina manobrada 
pelo humano depende inteiramente dos gestos do operário que a usa; deve 
estar, portanto, à escala humana. Determinar, no âmbito da mecânica, as 
medidas convenientes de espaço ocupado e de espaço útil, que ditarão, elas 
próprias, as dimensões funcionais das máquinas, e portanto, as dimensões 






 $ÀWD GH EROVR VHUYLX WDPEpPSDUDR DMXGDU QD FULDomRGHSURMHWRV /H


















Unidade de Habitação (Marselha)
 $8QLGDGH GH+DELWDomR GH0DUVHOKD IRL XP SURMHWR IHLWR D SHGLGR GR
(VWDGR )UDQFrV HP  QD WHQWDWLYD GH OLGDU FRP D FULVH KDELWDFLRQDO TXH GD
*XHUUD0XQGLDOSHODTXDOWLQKDPSDVVDGR/H&RUEXVLHUHVWHYHUHODFLRQDGRFRPXP
SURJUDPDH[SHULPHQWDOÀQDQFLDGRSHOR(VWDGRGHVLJQDGRGH ,6$,TXHSURFXUDYD







 /H&RUEXVLHU WHQWRX SUHVHUYDU RV YDORUHV GD IDPtOLD D VXD LGHRORJLD GH
´FDVDGHFDPSRµHWHQWRXLQWHJUDUVLPXOWDQHDPHQWHRVVHUYLoRVQHFHVViULRVDXPD







 $V  KDELWDo}HV RUJDQL]DYDPVH QRV UHVWDQWHV SLVRV QXP VLVWHPD GH






“Le Corbusier sacó en claro que un antídoto posible para los problemas de las 
zonas suburbanas estaba en elegir los modelos monumental-revolucionarios 
y aplicarlos a la vivenda, en tener en cuenta desde los navios transoceânicos 
y el Falansterio de Chales Fourier hasta los condensadores sociales soviéticos 





 1D 8QLGDGH GH +DELWDomR GH 0DUVHOKD SDUD DOpP GH H[SORUDU QRYRV






 4XDQWR j FREHUWXUD GHVWD 8QLGDGH /H &RUEXVLHU TXLV DSURYHLWiOD DR
Pi[LPR H WRUQiOD XP HVSDoR SUDWLFiYHO FRP VHUYLoRV TXH LQWHUHVVDVVHP DR
PRUDGRUHV
“Las vivendas repiten por dentro los critérios aplicados en la Maison 
Citrohan, son volúmenes alargados con una sala de estar de doble altura 
libre conectada con el exterior a través de grandes aberturas. La cocina es el 
corazón simbólico; la terraza es equiparable al jardin de una casa de campo 
colocado en las alturas para disfrutar de las vistas del mar o de la montaña 
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RV HOHPHQWRV D FRQVLGHUDUQD FRQVWUXomRGD8QLGDGHGH+DELWDomR20RGXORU





“Poderia não ter sido nada além de um palco de gatos e pardais. No entanto, 
aí construímos:
- uma pista de atletismo;
- um ginásio (ao ar livre e numa sala fechada);
- um clube;
- instalações, num jardim, de uma creche (hidroterapia, helioterapia, jogos 
diversos, etc...);
- o pavilhão das mamãs;
- mundaneidade: os banhos de sol e os pastis.
Desde lá de cima, a 56 metros acima do solo, a vista é uma das mais 
grandiosas e emocionantes do mundo: o mar e as ilhas, a Chaîne de Saint-
Cyr e a Tête de Puget, a Sainte-Baume, a montanha de Sainte-Victoire, 






R A Z Õ E S  M U S I C A I S 
O U  N Ú M E R O  D E  O U R O ?
R A Z Õ E S  M U S I C A I S 
O U  N Ú M E R O  D E  O U R O ?
 As proporções são relações na Natureza que começaram a ser utilizadas 
pelo Homem no intuito de criar elementos que convivessem em harmonia com o 
Universo e se pudessem considerar Perfeitos. A noção de belo foi-nos inicialmente 
dada pelos Pitagóricos com o desenvolvimento da geometria e da matemática. 
Estes estudaram-na e encontram proporções passiveis de serem consideraradas na 
criação humana. Passou a ser belo tudo o que se relacionasse com a Natureza e as 
UD]}HVQXPpULFDVHHVWDVHUDPXPPHLRSDUDDWLQJLUHVVHÀP
 Entre os vários sistemas de proporções criados pelo Homem, que podemos 
considerar válidos, tornou-se objectivo do meu trabalho a comparação das razões 
musicais com as de ouro, por terem sido os sistemas que mais se evidenciaram 
durante o meu estudo e por revelarem algumas proximidades geométricas e 
matemáticas.
 Mas quais as proporções que devemos considerar: as que derivam das 
razões musicais ou da razão de ouro? Se enquanto arquitetos, as razões podem ser 
um meio para conseguirmos harmonizar um edifício com a sua envolvente, então 
seria melhor sabermos quais.
 Colin Rowe, professor teorizador da História da Arquitetura, encontrou 
semelhanças entre algumas obras Renascentistas com algumas obras de Le 
Corbusier. Sendo as razões provenientes de referências tão distintas, como é que 
podem existir semelhanças? Existem algumas aproximações de proporção entre 
as várias obras, mesmo tendo estas sido pensadas e construídas com diferentes 
razões e em momentos da História distintos. Colin Rowe utilizou como exemplos 
PDLVÁDJUDQWHVD9LOOD)RVFDULRX0DOFRQWHQWDGH3DOODGLRHD9LOOD*DUFKHVGH/H
&RUEXVLHU7DQWR*DUFKHVFRPR0DOFRQWHQWDIRUDPLGHDOL]DGRVFRPRXPYROXPH
único, e apesar do modo como trataram os telhados, os dois volumes são similares. 
Ambos medem 8 unidades de comprimento, 5,5 de largura e 5 de altura. Além do 
mais contêm uma estrutura exterior que pode ser observada e é comparável.
 







 $ 9LOOD GH 3DOODGLR IRL FRQVWUXtGD HQWUH  H  H FRPR Mi IRL
referenciado anteriormente, foi projetada a partir de razões musicais. Os espaços 
foram pensados dando ênfase ao quadrado (1:1 ou uníssono) e os intervalos de 2:3 
HHSUHVHQWHVQDHVFDODPXVLFDOJUHJD$VXDPDLRUSUHRFXSDomRHUD
que houvesse uma disposição lógica dos espaços e tenta ocultar a estrutura com as 
simetrias e as paredes.
 $9LOOD *DUFKHV GH /H &RUEXVLHU IRL FRQVWUXtGD HQWUH  H  H
constituiu uma etapa importante no percurso de Le Corbusier. Este já estudava o 
Modulor e tentava por em prática os seus conhecimentos de proporção, conforto 
e estética arquitectónica. Toda em betão armado, explora a possibilidade de livrar as 
fachadas de uma função sustentadora para criar planos envidraçados que circundam 
quase por completo a casa. Le Corbusier revelou ter utilizado o rectângulo de 5:8 
por este se aproximar do rectângulo de ouro. 
 
 Não existem aparentes relações visto que Palladio referencia-se na música e 
numa composição simétrica e Le Corbusier no número de ouro e cria composições 
assimétricas, fazendo parecer a comparação entre as duas villas desnecessária. No 
HQWDQWR&ROLQ5RZHFRPDFRPSDUDomRREVHUYRXVHPHOKDQoDV LQFUtYHLV1D9LOOD
Malcontenta, com o sistema estrutural que Palladio utiliza, obriga-o praticamente 
à repetição da mesma distribuição em todos os pisos do edifício e ao recurso da 
simetria, ao contrário de Le Corbusier que apesar da estrutura existente aproveita 
[71]
“Debe observarse que las (estancias) de la derecha se corresponden con 
las de la izquierda, de modo que los materiales deben ser los mismos en 
uno y otro lugar y las paredes deben soportar equitativamente el peso de 
la cubierta; porque si las paredes fuesen gruesas en un lugar y delgadas 
HQRWURHVWDV~OWLPDVVHUtDQPiVÀUPHVSDUDUHVLVWLUHOSHVRGHELGRDVX
proximidade a las paredes, mientras que las primeras resultarían debilitadas, 
lo cual, al correr el tiempo, produciría grandes perjuicios y arruinaría toda la 
construcción.” 
“O traçado regulador não é, em princípio, preconcebido; é escolhido de 
acordo  com o que convém à composição já devidamente formulada, bela 
e com uma origem adequada. Do ponto de vista do equilíbrio geométrico, o 
traçado apenas instala a ordem e a clareza, atingindo ou procurando atingir 
uma verdadeira depuração. O traçado regulador não dá ideias poéticas ou 
líricas, não inspira o objecto, não é criador: estabelece o equilíbrio.” 
Isaac Ware, ROWE, 1999, p.12
Le CORBUSIER, 2010, p.52
RHVSDoRHFRPS}HQRGHIRUPDÁH[tYHO(VWDVGXDVYLOODVDSDUHQWHPHQWHGLVWLQWDV
partilham uma base estrutural semelhante baseada nas suas convicções matemáticas. 
O resultado da comparação estrutural realizada por Colin Rowe está representada 
QDLPDJHP
 
  As referências estruturais podem ser observadas em ambas as 
fachadas através da métrica 2; 1; 2; 1; 2.  A fachada de Malcontenta é dividida em três 
VHFo}HVYHUWLFDLVSULQFLSDLVRSyUWLFRFHQWUDOHDVSDUHGHVDGMDFHQWHV(P*DUFKHV
DSHVDUGDHVWUXWXUDWHUDPHVPDPpWULFDTXHRDOoDGRHVWDQmRVHVHQWHPDVÀFD
subentendida no desenho. Le Corbusier indicou cuidadosamente as relações dos 
seus vários elementos e as suas linhas reguladoras relacionadas com a razão de 
ouro. (A : B = B : (A + B).
 Na villa Malcontenta a planta principal é constituída por um vestíbulo 
cruciforme, que divide o piso em dois espaços distintos com três compartimentos 
FDGD6mRFRORFDGDVGXDVHVFDGDVGHIRUPDVLPpWULFDHDMXGDPDFRQÀJXUDURHVSDoR
FUXFLIRUPHFHQWUDO-iHP*DUFKHVpGLItFLOID]HUXPDEUHYHGHVFULomRGRHVSDoRGD
casa devido ao despreendimento criativo que os elementos estruturais permitem. 









FRPSDUWLPHQWRV SDVVD HQWmR SHORV Q~PHURV    /H &RUEXVLHU
HP*DUFKHVVHUYHVHGDJHRPHWULDSDUDGDURUGHPHFODUH]DDRVHVSDoRVGDFDVD
utilizando o quadrado e o rectângulo 5:8 na sua composição.
 O professor Rasdolav Zuk estudou as proporções das razões musicais 
em comparação com as proporções de ouro para explicação desta aproximação 
entre as duas villa confrontadas por Colin Rowe. Como conhecedor de música e 
arquitetura, apresentou as proximidades que as proporções de ouro têm com as 
razões musicais, não se limitando somente às proporções da escala musical grega. 
Na música contemporânea contamos com outros intervalos musicais para além da 
HSDUDHQULTXHFHUDP~VLFD6HDP~VLFDFRQWDFRPHVVHVPHVPRVLQWHUYDORV
iremos também considerar os restantes intervalos para a continuação do nosso 
estudo.  A música conta actualmente conta com diferenças de tom e 1/2 tom (bemois 

















das razões na duas villas
  :LWWNRZHU  DSUHVHQWD QD VXD ELEOLRJUDÀD XPD OLVWD HQXPHUDGD GDV
proporções recomendadas por Palladio. Para além da forma circular, recomenda 
SURSRUo}HV FRPR  TXDGUDGR  ¥ UHFWkQJXOR EDVHDGR QD GLDJRQDO GR
TXDGUDGR  TXDGUDGRPDLV   TXDGUDGRPDLVô  TXDGUDGRPDLV
2/3) e 1:2 (duplo quadrado). Apesar de sabermos que nem todas as proporções 
DSUHVHQWDGDVHVWmRDVVRFLDGRVGLUHWDPHQWHjVUD]}HVPXVLFDLV¥VDEHPRVTXH
a proporção de 3:5 passa pela associação de duas razões relacionadas com a música 
(1:1 e 2:3). Se a proporção de 3:5 está relacionada com duas razões musicais e se 
os intervalos se fazem por adição ou subtração, então qual será o intervalo musical 
a que se refere? Rasdolav Zuk revela-nos a questão deste problema.  A proporção 
GHUHIHUHVHj0DLRU0DVQXPDpSRFDHPTXHSURFXUDYDPDXWLOL]DomRGH
SURSRUo}HVRPDLV3HUIHLWDVSRVVLYHOSRUTXHpTXH3DOODGLRFRQVLGHURXD0DLRU"
A proporção de 3:5 (sexta maior) e 8:5 (sexta menor) aproximam-se muito do 
rectângulo de ouro (Ɍ:1) e em termos matemáticos conseguimos apercebermo-nos 
TXHRUiFLRGHRXURHVWiHQWUHDPDLRUHPHQRUSRUXPDTXHVWmRGHFHQWpVLPRV
 Terá o Homem capacidade de se aperceber das diferenças entre os 
rectângulos? O Homem reconhece uma forma proporcionalmente bela, mas não 
é capaz de distinguir a diferença e, por muito conhecedor que seja das razões, a 




 $ UHODomR HQWUH R UHFWkQJXOR GH  R UHFWkQJXOR  H R UHFWkQJXOR
VDJUDGR  ¥Ɍ) são também bastante semelhantes. O rectângulo sagrado neste 
FDVRDSUHVHQWDVHQRLQWHUPpGLRGD3HUIHLWDHD0DLRU
 
As diferenças geométricas existem e não nos podemos alienar dessa verdade. Mas 
a proximidade das formas e dos números é muito grande.
 Numa fase em que nos perguntamos quais as razões que deveríamos usar, 
GHYHUHPRV SRQGHUDU D XWLOL]DomR GD 0DLRU H GD 0DLRU" (VWDV GHVFREHUWDV
só nos revelam que a Natureza é perfeita e que as tentativas do Homem em 
compreendê-la, sejam quais forem as suas referências, nos estão a direcionar para 
uma “regra global”. Poderá ser esta regra, a regra que reúne as razões musicais e a 
razão de ouro, que nos ajude a compreender e a ver o Universo, e provavelmente a 
arquitetura, de outra forma. Poderá ser esta “regra global” o que tanto necessitamos 
para voltar a criar arquitetura baseada em razões e conseguir concretizar o belo.
“The observation offered here is that it may be related to the well-known 
fact that certain musical intervals are more acceptable by the mind than oth-
ers because they are more harmonious. Three such intervals deserve special 
mention: the octave, the major third and the major sixth. These appear to 
be universally acceptable. Note that the last two intervals, having practically 
identical series of harmonics, are not always easily distinguished.” 
[75]
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O rectângulo sagrado é 
caracterizado por ter uma 
UHODomR GH  ¥Ɍ e pela sua 
diagonal ser Ɍ.
HUNTLEY, 1970, p.53
Rectângulo 8:5 Rectângulo de Ouro Rectângulo 5:3
5HFWkQJXOR Rectângulo Sagrado 5HFWkQJXOR
R A Z Ã O  O U 
L I B E R D A D E  C R I A T I V A ?
R A Z Ã O  O U 
L I B E R D A D E  C R I A T I V A ?
 Razão ou Liberdade Criativa? Este não é um assunto novo e tem vindo a 
acompanhar os artistas ao longo de séculos. O objectivo do artista e do arquiteto 
foi sempre criar algo belo, harmónico e coerente. As razões foram um instrumento 
usado pelos nossos antepassados para a criação de algo belo, harmónico e coerente? 
Será que somos capazes de criar a partir da nossa intuição as formas necessárias? 
A verdade é que o Homem não tem percepção das proporções a olho nu, mas 
consegue compreender a coesão destas quando as vê. 
 As proporções nunca foram contestadas até meados do séc XVII, altura em 
que pela primeira vez se questionaram. O uso das razões musicais não acabou no 
Renascimento, mas a sua utilização entrou numa fase de declínio e de esquecimento 
de muitos. Wittkower refere Francesco Giorgi, Inigo Jones, Henry Wotton, Joshua 
Reynolds, Francois Blondel e Bernardo Antonio Vittone, como exemplos de 
arquitetos que recorreram às razões musicais numa fase em que outros já não as 
utilizavam.
 O arquiteto francês Claude Perrault, em 1663, escreveu sobre as razões 
musicais dizendo que não podem ser traduzidos em razões visuais, pois o Homem 
não tem a capacidade de distinguir as proporções a olho nu.  Além do mais acreditava 
que as pessoas que usavam as razões acreditavam que estavam na criação de algo 
belo,  porque os usavam. O arquiteto italiano Tomasso Temanza também escreveu 
uma crítica em Vita di Andrea Palladio (1753) que dizia o seguinte:
 No seu seguimento o arquiteto italiano Guarino Guarini escreveu:
 'DYLG+XPH ÀOyVRIR H KLVWRULDGRU HVFUHYHX HPOf the Standard of Taste 
(1757) o seguinte:
“... proportion in music is completely diferente from proportion in 
architecture. He maintained that (a) the eye is note capable of juding 
simultaneosly the various ratios in a room, length to width, lenght to height, 
and width to height; and (b) the proportions perceived will vary with the 
angle of vision under which a building is viewed.” 43
“To please the eye one must take away from or add to the proportions, 
because one object is placed at eye level, another at great height, another 
in an enclosed space, and yet another in the open air.” 44





Hume, CALTER, 2008, p.3145
45
 Foi fundamentalmente com os estudos publicados pelo físico alemão 
Hermann Helmholtz (1821-1894) que a suspeita de Perrault e dos outros teóricos 
ÀFDFRQÀUPDGD(VWH ItVLFRH[SOLFDTXHVHWUDWDGH´XPIHQyPHQRÀVLROyJLFRTXH
depende da estrutura do ouvido e não um mero fenómeno psicológico, consequência 
GR UHFRQKHFLPHQWR GHVWDV UHODo}HV VLPSOHV SHOD SUySULD PHQWH $VVLP DÀUPD
não há motivo algum para supor que exista uma analogia entre a proporção em 
arquitetura e a harmonia na música.”46
 Também John Ruskin declarou em The Seven Lamps of Architecture (1849)que 
DVSURSRUo}HVVmRLQÀQLWDVFRPRRDUpSDUDDP~VLFDHTXHDLQYHQomRGHMXVWDV
proporções deve ser deixada à inspiração do artista. Surge assim um movimento na 
História em que a criatividade foi levada a imensos níveis, conseguindo bons e maus 
resultados. A proporção tornou-se matéria do foro da sensibilidade individual e o 
DUWLVWDOLEHUWRXVHÀQDOPHQWHSRUFRPSOHWRGDULJLGH]GDVSURSRUo}HVPDWHPiWLFDV
(VWHPRYLPHQWRGH/LEHUGDGHYHLRSDUDÀFDUDWpDRGLDVGHKRMHGHL[DQGRQRDUD
pergunta fundamental e que é titulo deste capítulo.
 Na primeira década do século XX, apesar dos ataques fundamentados 
contra a teoria da analogia musical, os artistas começaram a adoptar formas 
JHRPpWULFDVEiVLFDVQDVVXDVFULDo}HV:LWWNRZHUUHIHUHVHDXPD´ SURSRUomRSyV
UHQDVFHQWLVWDµ2VDUWLVWDVQmRR ID]LDPFRPXPDFRQRWDomR GRVHX VLJQLÀFDGR
original, mas acabaram fundamentalmente por ceder à incomensurabilidade da 
secção áurea. Observou-se muito esta tendência geométrica nas obras cubistas e 
nas criações da escola da Bauhaus. Estes artistas tentavam inovar com uma estética 
simples e limpa que rompesse com os revivalismos praticados na época. 
 
 
 Em 1951, arquitetos e artistas de todo o Mundo, juntaram-se para falar 
sobre esta problemática na 9ª Trienal de Milão que se realizou nos dias 27, 28 e 
29 de Setembro no Palazzo dell’Arte. Nestas conferências estiveram presentes 
personalidades como o arquiteto Le Corbusier, o arquiteto Max Bill, o professor 
Siegfrid Giedion da Universidade de Zurique, o arquiteto Phillip Johnson, na 
representação do MOMA, o arquiteto Ernesto N. Rogers, o arquiteto José Luis Sert 
como presidente geral dos CIAM, o professor Andreas Speiser da Universidade de 
[79]
CIAM
(Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna)
Fundado na Suiça em 1928, 
os CIAM foram realizados 
em diferentes países. Os 
CIAM eram constituidos 
por diferentes arquitetos de 
todo o mundo entre eles Le 
Corbusier como um dos seus 
fundadores, Sigfried Giedion, 
Karl Moser e Hannes Meyer. 
Este conjunto de entidades 
empreendedoras, discutiram 
assuntos polémicos e 
ajudaram a difundir as novas 
ideologias da arquitetura 
moderna: uma arquitetura 





pelos alunos e professores 
da Bauhaus
Basileia, o professor Rudolf Wittkower, entre muitos outros. Nestas conferências 
falou-se de várias épocas, de vários artistas e as suas obras. Professores como 
Rudolf Wittkower, e  Matila Ghyka, apresentaram a história e as razões,  o uso das 
proporções, da matemática e da geometria, terminando com Le Corbusier a falar 
do Modulor e das suas vantagens. 
 Le Corbusier veio trazer uma nova perspectiva como um utilizador do 
número de ouro e da sequência de Fibonacci, mostrando que as razões  podem não 
estar no ponto de maturidade necessário para a sua utilização, mas que podem ser 
uma útil ferramenta de trabalho.  O Modulor passou a ser  o mais contemporâneo 
de todos os estudos feitos acerca das proporções para uma aplicação prática.Vários
pontos de vista foram abordados e discutidos, e mesmo não revelando conclusões 
sobre que vertentes seguir, deixaram questões em aberto que foram alvo de muita 
LQYHVWLJDomRHGHPXLWRVHVWXGRV+RMHHPGLDH[LVWHPELEOLRJUDÀDVH[DXVWLYDVH
DOJXPDVGHODVÀ]HUDPSDUWHGHVWHWUDEDOKRGHLQYHVWLJDomR$SHVDUGHWRGRRHVIRUoR
para responder a esta proeminente questão, esta ainda se mantem imperativa e sem 
respostas. Os artistas simplesmente passaram a conhecer a questão e controlar os 
seus conhecimentos de acordo com as suas convicções.
 Na História da Música é fácil reconhecermos a evolução das proporções, 
mas, tal como acredita Le Corbusier, na arquitetura continuamos estanques às 
bases Pitagórico-platónicas. Será que Le Corbusier conseguiu dar o primeiro passo 
associando o número de ouro à sequência de Fibonacci, ou será que devemos 
introduzir intervalos com outras proporções como aconteceu no decorrer da 
História da Música? Na música houve a introdução das 3ª maiores e menores tal 
como 2ª, 6ª e 7ª. A música passou a ser mais complexa, e os músicos aprenderam 
a intercalar os sons de forma a tornar a música bela e apelativa. Hoje em dia, na 




Milão com Le Corbusier e o 
professor Siegfried Giedion 
na foto central
necessitaram dos outros intervalos musicais para a criação de música erudita mais 
complexa. Apesar de tudo, os intervalos da escala musical grega, continuam a ser 
utilizados e encontrados na música mais popular, música de fácil compreensão e 
assimilação pela naturalidade que as notas têm entre si. Será que as proporções 
dos restantes intervalos musicais serão possíveis de construir na arquitetura, tendo 
em conta a relação de proporção matemática que implicaria? Será que a proporção 
matemática destes intervalos é uma barreira? A verdade é que cada vez mais temos 
tecnologia que nos permite uma construção rigorosa e perfeita. O aparecimento 
da máquina trouxe-nos uma grande Revolução, um marco na História e sem dúvida 
a viragem para uma nova era, a era em que vivemos. A Industrialização trouxe aos 
arquitetos muitas facilidades construtivas, não só a nível de máquinas e fábricas que 
SRVVLELOLWDPTXHRWUDWDPHQWRGDPDWpULDVHMDPDLVHÀFD]HUiSLGRFRPRWDPEpP
nos trouxe novos materias, com novas propriedades, cores e texturas que ajudam 
a uma maior diversidade de linguagens. O arquiteto tem, como nunca teve, uma 
JUDQGHYHUVDWLELOLGDGHGHIHUUDPHQWDVjVXDGLVSRVLomR1RHQWDQWRFRPRDÀUPRX
Le Corbusier, tudo ganhou velocidade e cada vez mais é preciso dar respostas e 
soluções a curto prazo. Com a necesidade de respostas que estamos a viver, será 
TXHFRVHJXLUHPRVSDUDUHGL]HU´ 9DPRVXWLOL]DUSURSRUo}HVHHVWXGDURVQRVVRV
antepassados!”? Le Corbusier aproveitou o período da guerra para estudar o 
assunto e chegar ao Modulor . Poderemos nós ter essa oportunidade? 
 A verdade é que não têm existido grandes evoluções no sistema de 
proporções, mas também é verdade que ninguém consegue tirar a veracidade das 
DÀUPDo}HVIHLWDVSRU3LWiJRUDV3ODWmRH(XFOLGHV6HUiTXHHVWDPRVVLPSOHVPHQWHD
passar por uma fase e eventualmente daqui a uns anos vamos voltar ao pensamento 
racional e geométrico? Não sabemos! A história é cíclica, mas só o tempo o dirá, 
e até lá continuaremos a fazer aquilo em que acreditamos e achamos ser o mais 
harmónico possivel.  Todas as questões envolvidas nesta problemática vão condicionar, 
de certa forma, o acto criativo. Devemos usar algum Sistema de Proporções? 
Quais as vantagens da sua utilização? Devemos investir no desenvolvimento de 
XPHÀFLHQWH6LVWHPDGH3URSRUo}HVSDUDDSOLFDomRSUiWLFDWDOFRPRRModulor? Já 
DEULPRVDOJXPDV´ SRUWDVGRVPLODJUHVµPDVDLQGDGHVFRQKHFHPRVRTXHUHDOPHQWH
rege todo o Universo. Temos de aproveitar os nossos conhecimentos e aliá-los à 
nossa nova capacidade de comunicação e divulgação de informação para tentar 
abrir novas portas.
“AQUI jogam os DEUSES!
Observo, mantendo-me prudente fora desse jardim de delícias” 47
[81]
Le CORBUSIER, 2010, p.26647
C O N C L U S Ã O
C O N C L U S Ã O
 No trabalho desenvolvido, tivemos inicialmente como principal objectivo 
OHYDUDFDERXPDUHÁH[mRHYDOLGDomRGDDSOLFDELOLGDGHGHVLVWHPDVGHSURSRUo}HV
QD FULDomR DUTXLWHFWyQLFD&RPR DSURIXQGDUGD LQYHVWLJDomR WRUQRXVHHYLGHQWH
TXHDVUD]}HVPXVLFDLVHDUD]mRGHRXURSHODIUHTXrQFLDFRPTXHHUDPUHIHULGDV
QDV GLYHUVDV UHIHUHQFLDV ELEOLRJUiÀFDV H SHOD SUR[LPLGDGH GRV VHXV UHVXOWDGRV
JHRPpWULFRVHPDWHPiWLFRV VHULDP WDO FRPRYLHUDPDFRPSURYDUVHH[FHOHQWHV
DOYRVGHHVWXGRSDUDHVWDGLVVHUWDomRGHPHVWUDGR













UHIHULGDV UD]}HVPXVLFDLV H UD]mR GH RXUR QXPD DQDOLVH FRPSDUDWLYD D ÀP GH
HQFRQWUDUSRQWRVGHSUR[LPLGDGHHQWUHDPEDV,GHQWLÀFiPRVFODURVSRQWRVFRPXQV
HP WHUPRVPDWHPiWLFRV H JHRPpWULFRV GDV UD]}HV GH RXUR FRP RV LQWHUYDORV
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